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             Kenji  RINSHO,  Satoru ISHIKAWA, Katsunori UCHIDA, 
 Koji  KIKUCHI, Toni SHIMAZUI and Kenkichi  Koiso 
      From the Department of Urology, Institute ofClinical Medicine,University of Tsukuba 
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   Seminoma is one of the most radiosensitive of the solid tumors. Radiotherapy rovides 
 a high cure rate for patients with stage I and II seminoma, but the survival rate of the 
patients with clinically advanced stage  III seminoma is only about 30% in the literature. 
   Our case of advanced metastatic seminoma was treated with cisplatinum,  vinblastine 
and bleomycin. Metastatic tumors in the lung disappeared after chemotherapy butrecurred 
shortly. Then regional radiation was given and the tumors disappeared completely.  Subse-
quent prophylactic chemotherapy was given. 
   In view of the observed chemosensitivity of seminoma, it appears that all patients who 
present initially with metastatic or bulky retroperitoneal disease should be treated with 
multiple drug chemotherapy including cis-platinum. 
   Residual tumors can be treated byradiation and surgical resection, which will improve 
the cure rate of advanced metastatic seminoma. 
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緒 言
Cis-platin(以下CDDPと 略)を 含 む 多 剤併 用 療
法 の 導入 に よ り,非 精 上 皮 腫 性 睾 丸 腫 瘍 の 治 療成 績 は
飛 躍 的 に 向 上 した.1960年Liら1)の 報 告 したchlo-
rambucil,methotrexate,actinomycinDによ る治
療 で は23例中7例(30%)で,完 全 寛 解 も し くは そ れ
に 近 い成 績 が 得 られた に す ぎず,し か も7例 中4例 は
2～7ヵ 月後 に 再 発 して い る.し か し1977年Einhorn
ら2)イ ンジ ア ナ大 学 一 派 の 報 告 したCDDP,Vin-
blastine,bleomycinによ る治 療 で は47例中35例(70
%)で 完 全 寛解 をみ て お り,こ の うち再 発 した のは3
例 の み で あ る.
この よ うに 今 日で は進 行 した非 精 上皮 腫 性 睾 丸 腫 瘍
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Fig.2.CourseofcaseT.E.(2)
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再 度 増 大 し始 め た.1983年1月7日 よ り1月24日 ま
で2,920radの照射 を腫 瘍 部 に 限 局 して施 行 した 後,
腫 瘍 は 消 失 した,
な お再 発 の 危 惧 が残 るため,2月21日 よ りCDDP
(20mg/m2),およびvP-16(o.3mg/kg)を3週ご
とに5日 間 連 続 して投 与 し,計3ク ール 施 行 した.6
月24日退 院.8月 現在,胸 部 断 層 撮 影,ガ リ ウム シ ン
チ グラ フ ィー.各 種 の マ ー カー(LDH,AFP,CEA,
HCG)は 正 常 で あ り,再 発 を疑 わ せ る徴候 は 見 当 ら
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